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The Magnus forc巴ona rotating body traveling through a fluid is partly r巴sponsible
for the inaccuracy and dispersion of ballistic missiles and ri日eshells. A great deal of 
e百ortshas b巴endon巴topredict the detail b巴haviorsof th巴forceunder various conditions. 
Most of them， however， are experimental studi巴sabout tim巴independentambient flows. 
The b巴haviorof th巴 forceacting on a time-dep巴ndentrotating cylinder has not yet 
studied su伍ciently町 Asa first step to the time-dependent flow problem， this paper 
describes details of the forces on a constant-sp巴edrotating cylinder in r巳lationto the 
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d :円柱の外径(=25醐， 100園田， 150mm， 200岡田)
(図1) 
H :風洞の吹き出し口高さ寸法(ニ600岡田) (図3)
k :回転比 (=v /U) 
L 0 :円柱の有効長さ(=300阻) (図1) 
(円柱測定部のアスペクト比:
L 0/ d = 3.00， d = 100田li，
L 0/ d = 2.00， d = 150園田，


































Cylinder Measuring Unit 
































(with Smooth SurfaceJ 
310: d=200皿 dlH=0.34
(宵ithSmooth Surfacel 一:fromReference(ll)dノH=日(H司)
















































( 3) d = 150盟国、 d=200皿皿の表面の滑らかな円柱
(図6、図 7) 
上述(1 )の (b)および(c )のパターンが見
られる。
以上から、回転に伴う揚力の変化には、 (a) ， 
(b)， (c) ， (d)の4つのパターンが存在す
ることが分かった。 この (a) ~ (d)のパター
ンは、レイノルズ数により支配され、 (a)は臨界
レイノルズ数以下の速度範囲において、 (b)およ







































-0.3 a 0 :Re=5.45xl04 
aム :Re=8.95xl04
b (j，):Re=l. 22xl05 
b Li¥.:Re=l. 55xl05 
b回 :Re= 1. 88x 105 















-0.3 a 0 :Re=5~ fnxr04 
b (j，) :Re=1. 22xlO邑
c a :Re=1.55xl05 
b.Ih. :Re=L 88xl05 
d ~ :Re=2. 22xl05 






















c A:Re=2. 95xl05 
c四:Re=3.60xl05











b cn:Re=1. 28xl05 
b &:Re=l. 76xl05 
C() :Re=2. 39xl05 
c A:Re=3. 3xl05 
b回:Re=3.91xl05
b ~:Re=4. 53xl05 
b w :Re=4. 84xl05 
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Laminar Boundary Layer 
図8(a).上回，下回部共に層流は〈離





Separation P日int。¥TurbulentBoundary Layer 
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